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From the Department of Urology, Tochigi National Hospital
   A 53-year-old female was admitted to our hospital after right hydronephrosis was found on the CT 
scan taken at another hospital. The urinary cytology and culture findings as well as the urinary 
culture for acid-fast bacilli results were all negative. At our hospital, CT scan revealed athickening of 
the right ureteral wall, and right hydronephrosis. In spite of the fact that retrograde pyelouretero-
graphy showed a right ureteric obstruction at the ureterovesical junction, cystoscopic examination 
demonstrated a normal bladder. Since right lower tract carcinoma was suggested, we performed right 
nephroureterectomy with bladder cuff. Histopathological diagnosis, however, revealed renal and 
ureteral tuberculosis. 
                                             (Acta Urol. Jpn.  44: 825-827, 1998) 





















圧痛,叩 打痛なし.表在 リンパ節 を触知せず,胸 腹
部 四肢に異常なし.
入院時検査成績:血 液検査にて異常値を認めず,尿

































































厚 した壁内の一部 に小 さな類上皮細胞 肉芽腫 を認 め
た.
術後施行 したッベ ルクリン反応 で30×30mmの 発
赤 を認め,ま た尿結核菌培養 は陰性 であ った、術後経
過 は順 調 で抗 結 核 剤(INH200mg,RFP450mg/
day)を投 与 して,外 来経過観 察 とした.6カ 月の後















状,画 像検査を加味 してなされるが,本 症例のように























菌活性が強 く,これを一般感染症 と誤診 して結核に用
いても,有効に作用することもあ り,近年結核菌検出
率は低下傾向にあるとされている9)また近年尿路結
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